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The Vocational rehabilitation for Persons with Mental Disability in Japan
Over the way Institutional Services for the Transition to the Competitive employment should be
Kouichi HINODA
Abstract
While it is true that most people with disabilities can’t succeed in getting competitive employment
continually and remain in facilities for their vocational rehabilitation, many consumers of my facility
have been in employment and left voluntarily there as results of executing the Pilot Program
experimentally.
This achievement is the result of individual supporting on their rehabilitation from three main angles
of 1) ripeness of their motives, 2) the timely approach, 3) setting appropriate stages for each of them, that
is, the angle basing on the particular strength.
If each facilities act on these angles, the transferential support for getting employment become
possible without reorganizing functions of the facility
Then rough−and−ready enacting a bill of disability support for self−reliance should be avoided at all
costs, because it innovates the benefit charge (or fee) which could cast dark shadows over the life of
consumers.
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退所数 就 労 自 宅 他施設 その他
②・６ 男３ １（注１） ２
女３ ３
③・１１ 男６ ３（注２） ３






































































































































































１ 男 ３６ あり
弁当屋での弁当配達
１日６時間 １５：００までの勤務
２ 男 ２９ あり
清掃業務
１日３時間 週５日
３ 男 ２１ なし
スーパー（惣菜）でのアルバイト
１日５時間 週５日
４ 男 ３８ なし
街頭でのチラシ配り
１日１００枚 週４日
５ 女 ３０ なし
飲食店でのウエイトレス
１日４時間 週４日 AM１０：００～
６ 男 ３４ あり
当法人でのコンシューマースタッ
フ
７ 女 ２８ なし
病院で実習中
１０月より病院勤務内定




９ 男 ３３ なし
おもちゃ売り場でのゲーム店員
１日５時間 週５日
１２ 男 ５１ なし 清掃業。１日５時間









１０ 男 ２８ あり
アルバイト。１日３時間
荷物の仕分け


































































































































































































































" 特集「就労支援最前線」（２００４）レビュー No５０ 精神障害者社会復帰促進センター
# 「精神障害者へのジョブコーチ支援の現状」（２００５） 障害者職業総合センター
３１）全国セルプ協議会は、２００５年３月、厚生労働科学研究「障害者（児）の地域生活移行に関連させた身体障害・知的
障害関係施設の機能の体系的な在り方に関する研究」作業施設（福祉的就労）共同研究グループ２００４年度研究報告
書「日本版保護雇用（社会支援雇用）制度の創設に向けて」を公表している。報告では、現状の施設制度の問題点
について整理を試み、新たな就労制度体系について、労働施策も含む就労分野全体を視野に入れた具体的で建設的
な提案をまとめている。本来「障害者自立支援法」も本提案との整合性を図るべきであった。今後の施設の在り方
に関する見直し作業は、この報告をベースに進められることが望ましいといえる。
日野田公一 ２０５
